




　The purpose of this research was to predict from experiences in flow, 
participation in dance recitals by university students who had had no 
experience in dance to that point, and to clarify the factors in promoting 
participation in dance after college life and graduating from university. 
Specifically, it was intended to construct and examine a model of 
experience in flow in dance classes that would influence and promote later 
participation in dance activities.  As a result, with flow experience, a model 
that influenced later participation in dance activities in learners leading 
to good adaptation was obtained.  From this, when teaching dance, the 
importance of having feeling of enjoyment in dance itself without worrying 
about others watching them, of having clear aims from clear feedback, and 
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指標であるGFI（Goodness of fit index）、AGFI （Adjusted Goodness of fit 
















偏差第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回
⑴フィーリングが素晴らしく、また味わっ
てみたい
4.38 4.28 4.41 0.61 0.66 0.64 4.36 0.57
⑵難しい振付でも対応するだけの技能を
もっていた
3.31 3.20 3.35 1.00 1.01 0.86 3.29 0.83
⑶私は集中していた 4.33 4.29 4.42 0.80 0.84 0.63 4.35 0.61
⑷他人が自分をどう思っているのか心配
することはなかった
3.62 3.63 3.81 1.13 1.08 0.99 3.69 0.93
⑸時間の過ぎ方がいつもと違うように感
じられた
4.25 4.17 4.22 0.92 0.89 0.93 4.21 0.80
⑹自分のなすべきことは何かわかってい
た
3.99 3.93 4.01 0.90 0.86 0.83 3.98 0.79
⑺どうすれば上手にいくかわかっていた 3.40 3.29 3.49 1.02 1.00 0.97 3.39 0.91
⑻他人が私をどう思っているかなどは気
にならなかった
3.59 3.58 3.78 1.10 1.07 1.00 3.65 0.90
⑼私の技能と、その時に必要な技能は高
いレベルでつり合っていた
3.24 3.26 3.40 1.07 1.09 1.00 3.30 0.89
⑽とても楽しい経験であった 4.72 4.67 4.71 0.53 0.61 0.60 4.70 0.51
⑾全てを支配しているような感覚だった 2.39 2.44 2.65 1.13 1.20 1.14 2.49 1.01
⒀行っていることは全て、自分でコント
ロールしていると感じていた
2.94 3.01 3.02 1.09 1.09 1.04 2.99 0.95
⒃考えなくても自然に正しい動きができ
た
2.92 2.91 3.29 1.06 1.06 1.12 3.04 0.92
⒄考えることなく、無意識的、自動的に
動いていた
3.07 3.03 3.30 1.15 1.15 1.09 3.13 0.98
⒅なすべき目標ははっきりしていた 3.97 4.03 4.12 0.80 0.82 0.81 4.04 0.71
⒇時間が遅くなったり速くなったり、変
化しているように感じた
3.40 3.46 3.58 1.14 1.06 1.16 3.48 0.96
努力しなくても行っていることに集中
できた
3.42 3.36 3.49 1.11 1.13 1.00 3.42 0.95
自分が上手くできていることはわかっ
ていた












































































平均値 標準偏差 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１．自己目的的経験 4.49 .55 ―
２．最適水準 3.19 .76 .43 ** ―
３．集中感 3.65 .74 .50 * .49 ** ―
４．自意識の喪失 3.51 .70 .76 ** .56 ** .36 ** ―
５．時間感覚の変容 3.84 .69 .56 ** .42 ** .32 ** .65 ** ―
６．明確な目標 4.03 .66 .41 ** .56 ** .32 ** .48 ** .41 ** ―
７．明確なフィードバック 2.91 .78 .50 ** .78 ** .48 ** .59 ** .43 ** .53 ** ―
８．支配感 3.68 .75 .74 ** .51 ** .37 ** .93 ** .62 ** .43 ** .55 ** ―
９．動きの自動化 3.09 .89 .29 ** .92 ** .43 ** .52 ** .41 ** .48 ** .71 ** .46 ** ―
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